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るいはこの書物と類似する学説を唱えた書物、R. S. Nicholson 著、Saint Patrick: Apostle of Ireland in the



















































































































































































































































































































































































































































































































































































も明らかである―“upon both of our great pilgrimages, to Croagh Patrick and to Lough Derg. ……I would,
being but four-and-twenty and a lover of lost causes, memorialize bishops to open once again that Lough








































































まで祈るのだ。彷徨える己の魂のために。」（S. Patrick. “Where the fresh of the footsole clingeth on the
burning stones is their place;……St. Patrick. ……But kneel and wear out the flags and pray for your soul that






その典礼の祈りの典型は以下のものである―“Seven penitential beds―without a lie/ In the rough land of
Patrick on the island….. From that flag we go on/To the great altar of Patrick/ One Pater, Ave and Creed
／On your knees without excuse……” “Psalter of Lough Derg”．なお、イェイツが初期から晩年にいたるま
でダーグ湖巡礼のイメージを強く意識していたことは「巡礼」の以下の詩行からも理解される―“Round
Lough Derg’s holy island I went upon the stones,/ I prayed at all the Stations upon my marrow bones,/





れた「イニスフリー湖島」（“The Lake Isle of Innisfree”）を取り上げてさらに考察を進めてみよう。
7
I will arise and go now, and go to Innisfree,
And a small cabin build there, of clay and wattles made;
Nine bean-rows will I have there, a hive for the honey-bee,
And live alone in the bee-loud glade．
And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow,
Dropping from the veils of the morning to where the cricket sings;
There midnight’s all a glimmer, and noon a purple glow,
And evening full of the linnet’s wings.
I will arise and go now, for always night and day
I hear lake water lapping with low sounds by the shore;
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While I stand on the roadway, or on the pavements grey,














「土を練って小枝を組んで小さな庵を建てよう。蜜蜂の巣を作って一人住もう（“a small cabin build there


















































and go to my father”、二つ目は「マルコによる福音書」5：5に記されている湖の向こう岸、ゲラサの
男に憑依する悪霊レギオンの叫びの一節、「彼は、夜昼となく、墓場や山で叫び続け、」（“And always, night
and day, he was in the mountain…..”）。三つ目は、「使徒行伝」2：37、「人々はこれを聞いて心を刺され
た」を敷衍する聖パトリックの『告白』の一節、「アイルランドの声にヒースが心の核心は完全に刺し貫



















































































ら引用しておく。“But if I were four-and-twenty, and without rheumatism, I should not, I think, be content with getting
up performances of French plays and with reading papers. I think I would go―though certainly I am no Catholic and
never shall be one―upon both of our great pilgrimages, to Croagh Patrick and to Lough Derg．…… I would, being but
four-and-twenty and a lover of lost causes, memorialize bishops to open once again that Lough Derg cave of vision once
beset by an evil spirit in the form of a long-legged bird with no feathers on its wings．”Explorations, “If I were Four-and-
Twenty” pp. 266-7.
4．W. B. Yeats,The Collected Works of W. B. Yeats, Volume V, Edited by William H. O’Donnell (London; Charles Scribner’s
Sons, 1994), pp. 205-12.
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5．Rev. John Roche Ardill, St Patrick A.D.180（London; John Murray,1931），参照。なお、本論で用いたアーディルの論
考はすべてこの版からのものである。
6．森節子『アイルランドの宗教と歴史―キリスト教受容の歴史』（日本キリスト教団出版局、1991）27‐44頁参照。 Tho-
mas O’Loughlin, Discovering Saint Patrick（London; Darton,Longman and Todd,2005），p．57，p．150参照。





11．Edel Bhreathnach, Ireland in the Medieval World AD 400-1000（Dublin; Four Courts Press，2014），pp．4‐8参照。
12．O’Loughlin, pp．28‐41参照。
13．森節子、27‐44頁参照。
14．Liam De Paor, Saint Patrick’s World（Dublin; Four Courts Press，1993），pp．9‐13参照。Edel Bhreathnach, pp．26‐30
参照。





20．たとえば、O’Loughlin, pp．28‐41，Liam De Paor, pp．9‐13，Edel Bhreathnach, pp．26‐30参照。
21．O’Loughlin, pp．1‐136参照。
22．W. B. Yeats, A Vision（London; The Macmillan Press，1939），pp．36‐56参照。
23．A Vision，p．204．
24．盛節子、428‐9頁の地図を参照。
25．Joseph McGuinness, Lough Derg（Dublin; The Columnba Press，2000），p．14参照。
26．W. B. Yeats，Autobiographies（London: The Macmillan Press，1955）．p．71．
27．ヒーニーは Preoccupations のなかで以下のように記している―“……a moment that was a kind of small epiphany. This
was the eleven years ago, at Gallarus Oratory, on the Dingle Peninsula, in Co. Kerry an early Christian, dry-stone oratory,
about the size of a large turf-stack. Inside, in the dark of the stone, it feels as if you are sustaining a great pressure, bow-
ing under like the generations of monks who must have bowed down in meditation and reparation on that floor. I felt the
weight of Christianity in all its rebuking aspects…….But coming out of the cold heart of the stone, into the sunlight and
the dazzle of grass and sea, I felt a lift in my heart, surge towards happiness that must have been experienced over and
over again by those monks as they crossed that same threshold centuries ago.” Seamus Heaney, Preoccupations “The
God in the Tree” (New York; The Noonday Press，1980），pp．188‐9．ヒーニーが捉える古代修道僧のあり方が、そのま
まアイルランド詩の源泉であることは、ロビン・フラワーの The Irish Tradition においても確認できる。Robin Flower,
pp．24－141参照。とりわけ、ここで注目すべきは、この著書のなかで引用されている古代アイルランドの写字僧たち
が、写本の余白に書き込んだ自然を描写した詩と「イニスフリー湖島」の自然描写の響きあいである。たとえば、以下
の詩に注目したい―“Wrens of the lake, I knew them all,/ They come to maintains at may call,/ The wren whose nest
lets through the rain,/ He is my goose my cock, my crane./ My little bard, my man of song/ Went on a foray all day long;
Three midges were the poet’s prey,……”, p．80．
28．木原誠、357‐92頁参照。
29．Saint Patrick, The Confession of Saint Patrick, Translated by John Skinner（London; Doubleday，1998），p．45．聖パト
リックの『告白』のなかの一節、「そのアイルランドの声に心の核心は完全に刺し貫かれた。」“I was utterly pierced to




るわけだから、“I hear it in the deep heart core”を含め、三つの聖書の引用文は、すべて『告白』23に着想を得て引用
木 原 誠104
された可能性がきわめて高い。なお、Authorized Version から引用されたこの箇所は“I was greatly pricked in my heart”
と訳される場合が多く、実証的にはイェイツはこの訳を参照した可能性が高い。そこには core とは記されていないも
のの、“compunctus sum corde” (compunctus=pierced *compunction＝呵責の原義，sum=I am, corde=to the heart/coreであ
り、イェイツは“Per Amica Silentia Lunae”，“Ego Dominus Tuus”にみられるように自らの詩学に関する重要な引用
文を直接ラテン語から引用しているケースが多い）となっており、“I was utterly pierced to my heart’s core”と訳した
John Skinner 訳は“voice→they cry→one voice→hear it→pricked in my heart→depth”に至る一連の「23」の流れを
汲む名訳である。その意味で「イニスフリー」の詩人の『告白』23の読み（仮説）に接近しているとみることができる。
なお、イェイツは『ハムレット』3；2にある heart’s core をも念頭にこの箇所を記している可能性もある点を指摘して
おく。Maire B. de Paor, Patrick the Pilgrim Apostle of Ireland（Dublin; Veritas，1998），pp．236‐7参照。
30．The Confession. p.45には以下のように記されている―“The Voice of the Irish”……they seemed to shout aloud to me“as if
with one and the same voice”; “Holy broth of a boy, we beg you, come back and walk once more among us.” I was utterly
“pierced to my heart’s core”.




Renan has told how the visions of Purgatory seen by pilgrims to Lough Derg―once visions of the pagan underworld, as
the boat made out of a hollow tree that bore the pilgrim to the holy island were alone enough to prove―gave European
thought new symbols of a more abundant penitence; and had so great an influence that he has written, ‘It cannot be
doubted for a moment that to the number of poetical themes Europe owes to the genius of the Celt is to be added the
framework of the Divine Comedy.’” (“The Celtic Element in Literature”)
33．ルネ・ジラール『身代わりの山羊』（織田年和、富永茂樹訳、法政大学出版局、1985）、274‐305頁参照。
34．J. C．シュミット『中世の幽霊』（小林宜子訳、みすず書房、2010）、39‐40頁参照。Michael Haren & Vorkande de Pont-
farcy，The Medieval Pilgrimage to Saint Patrick’s Purgatory（Enniskillen; Clogher Historical Society，1988），p．41参照。
35．Saint Patrick His Confession and Other Works, p．91参照。
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